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The shophouse buildings in Malaysia, which flank commercial streets, are of 
low-rise planning. The building height is controlled according to council’s plot ratio, 
but is always built on the development needs. Colonnade has been a part of the 
shophouse design regulations to provide overhead rain shelter and for sun shading. 
Provision of 7.5 feet (2.25 m) is the minimum depth. The main aim of this study is to 
investigate the potential of colonnade depth to lower the overall air temperature in 
the urban street microclimate. At the same time, fundamental climatic criteria of 
overhead shading elements and provision of enough space as a pedestrian 
thoroughfare in the urban must be fulfilled. Ecotect is used to run the shading 
analysis. Envelope Ratio and CTTC model are used for air temperature reduction 
simulations. In a H/W 0.25 street, adequate overhead shading from 1100 to 1600 can 
only be achieved with Dc/Hc 1.5 and above. This translates to 6 meters of colonnade 
depth. Colonnade in H/W 2 street with Dc/Hc 1 and above provides comfortable 
shades throughout the day. To lower the air temperature, the optimum colonnade 
depth to street width ratio is C/W 0.6. Deeper colonnade will give no significant 
microclimate improvement. It is found that the ideal colonnade ratio is C/W 0.2 to 
0.6. Existing urban code requires Dc/Hc 0.75. In a north-south street, it is only able to 
offer adequate shade of 2 meter from 1230 to 1400. In a east-west street, it is only 
able to give 1 to 1.5 meter of shade, during the extreme case of summer and winter 
solstice. Existing colonnade depth of 2.25 meter and street width of 15 meter will 
give C/W 0.15. In both shallow and deep canyons, the effect in reducing the air 











Rumah kedai, bangunan yang biasa didapati di jalan-jalan komersial di Malaysia, 
dikategorikan dalam pembangunan bertingkat rendah. Ketinggian bangunan dikawal 
mengikut nisbah plot majlis, tetapi lebih biasa dibina mengikut keperluan.  Ruang kaki 
lima telah menjadi sebahagian daripada rumah kedai untuk menyediakan tempat 
perlindungan hujan dan untuk teduhan matahari. Mengikut peraturan, kedalaman ruang 
ini sekurang-kurangnya 7.5 kaki (2.25 m). Tujuan utama kajian ini adalah untuk 
mengkaji potensi kedalaman ruang kaki lima dalam merendahkan suhu udara 
keseluruhan iklim mikro jalan bandar.  Pada masa yang sama, asas tujuan reka bentuk 
teduhan atas kepala dan penyediaan ruang yang cukup sebagai ruang pejalan kaki perlu 
dipenuhi. Perisian Ecotect digunakan untuk menjalankan analisis teduhan. Model 
Envelope Ratio dan CTTC digunakan untuk menjalankan simulasi pengurangan suhu 
udara. Bagi jalan H/W 0.25, teduhan atas kepala yang mencukupi dari jam 11 hingga 
jam 16 jam hanya boleh dicapai dengan Dc/Hc 1.5 dan ke atas. Ini akan menterjemahkan 
ruang kaki lima sedalam 6 meter. Ruang kaki lima di jalan H/W 2 dengan Dc/Hc 1 ke 
atas menyediakan teduhan yang selesa sepanjang hari. Nisbah C/W 0.6 adalah nisbah 
optimum bagi pengurangan suhu. Kedalaman yang selebihnya tidak akan memberikan 
peningkatan yang ketara. Nisbah kaki lima yang optimum ialah C/W 0.2 hingga 0.6. 
Peraturan perancangan bandar sedia ada memerlukan Dc/Hc 0.75. Bagi jalan yang 
berorientasi utara-selatan, ia hanya mampu untuk menawarkan tempat teduh yang 
mencukupi (2 meter) dari 1230 hingga 1400. Bagi jalan yang berorientasi timur-barat, ia 
hanya dapat memberikan 1 hingga 1.5 meter tempat teduh, semasa solstis musim panas 
dan musim sejuk. Ruang kaki lima sedia ada yang sedalam 2.25 meter dan lebar jalan 15 
meter akan memberikan C/W 0.15. Keupayaan nisbah ini dalam mengurangkan suhu 
udara adalah terhad. 
